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by
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I. Bandicoot~rats+
I have been entrusted by Dr. K. W. DAMMERMAN, Director of the
Zoological Museum at Buitenzorg, with a collection of Bandicoot-rats (Dutch:
borstelrat,Malay: wirok) from Netherlands India for determination. Two
speciesare represented: a large one - the wellknown Bandicotasetifera,and
a smallerwhich is new and has not hitherto been recorded from the Mal-
aysianIslands, Unfortunately the specimens are unaccompanied by measure-
ments and have been either mounted or skinned from alcohol so that
the colours must be accepted with a little reserve.
Bandicotasetifera(Plate II),
Mus setifer HORSfIELD, Zoological Researches in Java 1824,coloured
plateand description. (Java); JENTINK, Cat. Mus. d'Hist. Nat. Pays-Bas, IX,
1887, pp. 211, 328 (Java, Sumatra), id. op, cit. XII, 1888, p. 64 (Java).
NesociasetiferTJEENK WILLINCK, Nat. Tijdschr.'Ned. Ind. LXV, 1905,p.
262 (java, Sumatra).
Nesokia setifer SCHNEIDER, Zool. Jahrb. Jena, XXIII, 1905,p. 146,
(Sumatra).
Bandicotasetifera WROUOHTON, Joum. Bombay Nat. Hist. Soc. XVIII,
1908,p, 750 (Java).
Nesocia(Bandicota) setifera KONINOSBEROER, Java, Zoo!. en BioI.
Buitenzorg1915,p. 416 (Java).
There are many examples of this species from various parts of Java
and it is evidently common in suitable localities.
According to HORSfIELD it is found at the confines of forests and woods
and rarely approaches villages and dwellings; KONINOSBEROER writes of it
as a member of the fauna of grass-lands, but says it seems to be in
transitionfrom a jungle-rat to a country-rat, as among the numerous rats
collected in connection with plague in East-Java there were some of thi5
speciescaught in the neighbourhood of native villages and even in houses.
The general upper colour of adults, due to the presence of numerous
long shining bristles, is dark brown (perhaps nearest to Ridgway's "light
sealbrown" bt)t darker). On the sides, where the long hairs are few, the
(
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mouse-grey underfur becomes visible and there is some buff grizzling. The
undersurface is a dull brownish grey grizzled with buff or dirty white.
The fore and hind feet are clad with dark brown hair.
The fur of young animals is much less coarSe and shining and rather
paler above. Below they are hair brown, markedly grizzled with whitish.
The mammae are apparantly 3-3=12.
Dr. OAMMERMAN has furnished me with a list of measurements of
ten alcoholic specimens amongst which the following have a total length
of over 500 mm.
Head and body Tail




The skulls are interesting: even the smallest of those figured (Plate II)
.has the teeth worn and the basioccipital suture fairly closed: it is, however,
very immature; but anyone unaccustomed to deal with these animals in
sufficient numbers might quite possibly regard it as adult, even the medium-
sized skulls illustrated, though perhaps adult, are by no means full grown
as comparison with the largest skull show. All belong to the same form
which is probably the Malaysian representative of, and subspecies of,
Bandicota indica, (BECHSTEIN:- syn. bandicotaBECHSTEIN).
For skull measurements see table p. 117.
[The Buitenzorg Museum possessesa specimen of Rattusnorvegicusfrom
Palembang, Sumatra. It is a very abnormal individual and in colour bears
an extraordinary resemblance to B. setifera: but the fur of the upper parts,
though very worn, is obviously shorter and less profuse. The under parts
are almost as dark a brown as the back and are scarcely grizzled.
The skull is that of a typical Rattus norvegicusas are the ears, feet
and claws. The animal is adult with worn teeth and I have given its skull
dimensions, for purpose of comparison, with the measurements of the
skulls of Bandicotasetifera.]
Gunomys bengalensis sundavensis subsp. novo (Plate III).
Colour the sameas in examplesof G. b. bengalensisof similar size andage;and
also apparantlythe same as in G. varillus Thos. of PemangI). Skull with rostrum
lighter (less broadanddeep).Incisorsmore projecting,not curved backwardsas in
b.bengalensis;molarslarger,markedlybroader,thefirstlaminaofml especiallyso.Mammae
recordedas twelvein number;in b. bengalensisthereare sixteen.
Long bristlesfew and confinedto the posteriorback.
General colour abovea grizzleof dar brown and buff or ochraceous(thebrown
in excess)becomingon sidesand lowerpartsmouse-greygrizzledwith palebuff, the
latter clearestandmost markedon the throat and ventralarea, the generaleffect
otherwisebeingsmoke-grey.Baseof fur neutralgrey.Feetdark,sides of hindfeetand
the anklespaler.Tail finely scaledand indistinctlyclad with very shorthairs.
I) Ann. andMag. Nat. Hist. (7) XX, 1907,p. 203.
•
Skulls of Bandicota setifera.
•
PL. II.
Skulls of Ounomys bengalensissundavensis.
,.I
PL. Ill.
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Specimens examined: A male and female fromOlee Lheue(Oleleh) Atjeh,
collectedon 22ndSeptember 1916(Co-types: Nos. 22 & 21); two males and twofemales
fromMeureudoe(Marudu) Atjeh, North Coast of Sumatra; and a female from Wlingi
nearBlitar, East Java.
As these specimens were obtained for a plague Commission it is probable that
theywere all caught in houses.
For skull measurementssee table p. 118.
Hind-feetof co-types; d' 33, '? 32 mm
Rem ark s: Though in some individuals the basi-occipital suture is
practicallyobliterated and the teeth are well worn Ido not think that any
of themare fully adult: but I have no doubt of their distinctness since they
have been compared with examples of O. b. bengalensisof similar size
and age.
The principal differences between Bandicota ORA Y, and Oanomys
THOS., shown by this material seem to be:
Handicota
Skull a trifle narrower;
breadthto length index 53-56.
Mammce12.
Tail averaging proportionately a
little longer; more than .8 of head
and body.
Palatalforamina lesscontracted post-
eriorly so that their outer borders
are only slightly convex.
Oanomys.
Skull a trifle broader;
breadth to length index 55-60.
Mamma; 12 (?) to 18.
Tail averaging proportionately a
little shorter; less than .8 of head
and body.
Palatal foramina more contracted
posteriorly so that their outer bor-
ders form sigmoid curves.
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The teeth of two females of G. b. bengalensisfrom Calcutta, with skulls of thesame
size as the female skulls above, measure: lengths 7.1, 7.3; breadths 2.2, 2.3 mm.
Explanationof plates.
Plate II (naturalsiz,:). .
Skulls of Bandicotasetiferafrom Java.
No.4. female from Oaloer Tjiamis.
No. 12. Male 'from Batang.
No. 11. Male from lndramajoe,
No. 10.. female from lndramajoe.
No. 14. Male from Tjiandjoer.
Plate 11l(naturalsize).
Skulls of Ounomysbengalensissundavensisfrom Sumatra.
No. 22. Co-type (female)from Olee Lheue, Atjeh.
No. 21. Co-type (male) " " " "
I) A second male from Meureudoe, N. Sumatra.
2) A female from Wlingi, E. Java.
,I
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II. Mice.
Dr. K. W. DAMMERMAN, Director of theZoologicalMuseumatBuiten-
zorg, has submittedto me for determinationa small collection of mice.












Mus homourus Hodgson, Ann. & Mag. Nat. Hist., XV, 1845,p. 268
Specimens examined: .
2 9. Sabang, Poeloe Weh, N. Sumatra.
1 d' 3 9. Koetaradja, Atjeh,
2 9. Fort de Kock, W. Sumatra.
2 d' I 9. Blinjoe, Bangka.
1 9. Serasan, S. Natoena Ids.
2 d' 2 9. Buitenzorg, Pekalongan & Probolinggo, java.
2 d' Pamekasan, Madocra.
1 d' 3 9. Lombok.
I d' Bima, Soembawa.
I d' 1 9. Moena Id, S. E. Celebes.
1 d' 2 9. Taroena, Sangir Ids, N. Celebes.
All these appear to be the common Asiatic hOl!se-mouse of which Mr. R. C.
WROUGHTON(who has a better acquaintance with the European form than I have)says
that it differs from the typical animal in having the lower parts strongly washed with
ochraceousinstead of being bluish grey t\:~ere.1)
The Asiatic animal, WROUGHTON states 2) sho·uld bear the name Mus urbanus
HODGSON.But since WROUGHTONcOllsidersllOmourustebe synonymouswith the latter 3) it
cannot be called urbanus as homourus has page priority. I therefore use the name
homourushere for I have no material to show whether the Malaysian mouse is different
from the Indian one: but if it is it will probably have to be called Mus musculusrama
CANTOR4).
The specimens listed cannot be distinguished from each other: the mammae are
probably always 3 - 2=10; for in cases where only eight are recorded I expect the
taxidermisthas omitted to count the anterior pectoral pair.
The feet vary considerably in colour: they are either dark or white throughout,
dark with white digits, or pale brownish white.
One finds in passingeastwardsfromtheMalaysiansub-regiona marked
loss of teeth.In the 18 Malaysianspecimensexaminedthe posteriorupper
molaris missingon one side in one exampleonlyandbothposteriorlower
molarsin five examples.In the Lombok series bothposterioruppermolars
havedisappearedin three out of the four skulls and all theposteriorlower
molarsare missing. In two of the Sangir specimensall theposteriormolars
areabsent:in the Moena skulls only a single lower molar has been lost.
The socketsfor theseteethcannot be perceived.
I) journ. Bombay Nat. Hist. Soc., XXVI, 1920,p. 958.
2) tom. cit., p. 1028..
3) tom. cit., p. 959.
4) CANTOR in Blyth, journ. Asia!. Soc. Bengal, XXXIV, part 2,1865,p. 194.Malacca.,
c
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2. Mus (musculus1)ouwensi,novo
Above darkbrownvery finely griz'zledwith ochraceous;basesof hairsdarkgrey:
faceandtop of muzzleslightly tingedwith ferruginous.
Underpartsnot sharply margined,white throughoutor very palesilvery white:
basesof hairsgrey.Feetwhite.Tail dark aboveand palebelow. Mammae3- 2=10.
T yP e. Adult male(skin andskull) collectedat Probolinggo,East Java by Lim
King Siangon 15thFebruary.1915.No. 173.
S pec i men sex ami ned. Seven skins and skulls and eight individuals in
alcohol from Rembang,ProbolinggoandTemanggoengan,E. Java, andtwo skins and
skullSfrom Pamekasan,MadoeraIsland.
The two exampies from Madoerahavea smallwhite spot on theforehead;but
otherwisedo not differ from the others.
Ext ern a I mea sur erne nt s t aken i nth c fie s h. An averagealcoholic
specimen:head and body, 55; tail 62; hindfoot,s.u., 15; ear from meatusII mm.
The largestspecimen:headand body,60; tail, 68; hindfoot,16; ear 13mm.
Sku 11 0 f the t y Pe. Greatestlength,21.0;Condylobasilarlength,19.0;basilar
length,17.3; palatilarlength,9.6; diastema,5.5;uppermolarrow (alveoli),3.3; length
of palatalforamina,4.4;lengthof nasals,7.0; interorbitalbreadth,3.6; cranial breadth,
9.6; Zygomaticbreadth11.0mm.
Rem ark s. In spite of the fact that this animal is found in Java
and Madoera with M. tn. homourus.I hardly care to regard it as a distinct
species for the skulls and teeth of both are exactly alike: the difference
lies only in the colour. Therefore I leave its rank undecided for the present.
Major P. A. OUWENS, Curator of the Zoological Museum, Buitenzorg,
who was the first to collect it at;ci after wnom it is named, knows it well
in life and states that instead of running like the common house-mouse











Mus diardi ~EN't\NK,NolesLeydenMuseum,\\, \880,p. \3lWestjava).
Mus griseiverzterBONHOTE, Fasciculi Malayenses, Zoo!. 1,1903,p. 30,
pI. II fig. 3, pI. IV fig. 5 (Perak, Malay Peninsula); DAMMERMAN, Mededeel.
Lab. v. Plantenziekten, No. 24, 1916,pp. 1, 7-9 (Java).
Rattus griseiventer? ROBINSON & KLOSS, Jouro, Fed. Malay States
Mus. VII, 1919p. 280 (Sumatra).
1 cf 3 ~ Onrust Id. near Batavia, Java
3 ~ Pandeglang
1 ~ Cheri bon





1 ~ Laboean Amok
,.I
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1 ¥ Bima Soembawa
2 d' 1 ¥ Telok Hetong S. Sumatra'
1 d' 7 ¥ Palembang "
1 d' 1 ¥ ." (Talangbetoetoe) S. Sumatra
2 ¥ Benkoelen W. Sumatra
d' 1 ¥ Tapanoeli "
4 ¥ Djambi E. Sumatra
d' 1 ¥ Reng~ "
d' 1 ¥ Kotaradja N. Sumatra
1 ¥ Blinjoe Bangka
1 ci" 1 ¥ Poeloe Toedjoeh, between Bangka and Singkep Ids
3 d' 3 ¥ Serasan, South Natoena Ids
2 d' Singkawang W. Borneo
1 d' 1 ¥ Mempawa "
This is the house-rat of Malaysia .
The individual variation is very great and in the series listed above
togetherwith an equally large series from the Malay Peninsula there seem
to be no characters which belong solely to anyone particular locality:
thus I find it impossible to recognise any local races in the material
examined. Not only are there great differences of colour but the cranial
charactersare also unstable: for instance, in a series from one place there is
a marked difference in the size and shape of the. bullae The upper pelage
is brown streaked with brownish black but the ground~colour varies from
bright ochraceous to isabelline or dull brown. The variation of colour below
is greaterstill and the ventral surface may be buffy-white, buffy. fawn, pale
grey, dark smoky grey, isabelline, rusty, drab, hair-brown, or combinations
at these; frequently one colour is washed with another; sometimes there
is a dark gorget and a dark median line down the abdomen. The ventral
fur is often rather harsh and adpressed, more so than in the field rat.
The feetareeither pure white, white washed with ochraceous, dark mesially
withthesidesand digits pale,or entirely dark. The tail is always dark throughout
andfairlywell clad with short hairs, generally more so than in thefield-rat. There
are always ten mammae in the females-- 2 pairs pectoral and 3 pairs inguinal.
On the whole the Sumatran series is more rusty beneath than the
others, but with one exception it is exceeded in this respect of the
two specimensfrom Onrust Id.
The Buitenzorg Museum material is unfortunately without measurements
but it does not appear from the dimensions given by DAMMERMAN (I. c.)
that there is any difference in the proportions of tail to head and body
lengthbetween Javan and Malayan individuals.
Though a house or town rat this from is occasionally found in cultiv-
ated land near buildings and villages where it probably breeds with the
truefield or country rat - this cross-breeding producing individuals which
it is difficult to allocate.
•














Mus ephippium]ENTINK,NotesLeydenMuseum,II, 1880p. 15(Sumatra).
Rattus concolor ephippium ROBINSON & KLOSS, ]ourn. Fed. Malay
StatesMus. VII, part 2, 1918,p. 56.
Mus concolor DAMMERMAN, MededeeI. Lab. v. Plantenziekten,
No. 24,1916,pp. 3, 7-9.
1 cJ 5 ~ Olee Lheue, Atjeh, N. Sumatra Mammae8
1 cJ 5 ~ Koetaradja" " ,,8
2 ~ Tandjong Pinang, Riouw Id,
S. E. of Singapore
2 cJ 2 ~ PoeloeToedjoehbetweenSingkep
and Bangka Islands, South
China Sea
1 ~ Serasan'Id., [SouthNatoenaIslands
1 ~ Soekaboemi,West Java
2 cJ 2 ~ Semarang,Mid Java
1 ~ Tabanan, Bali
1 cJ juv. Laboean Hadji, Lombok
This is a small rat with the pelageof the upperpartscomposedpartly
of hair, partlyof flattenedspines. The tail, though generallya littledarker
above than below, is dark throughout and the feet are nearlyalways
white. In colour the subspecies"'isvery variableranging from darkbrown
to tawny brown above; and below' from smoky grey to silvery white:
frequently animals with paler underpartshave them strongly washedwith
buff; sometimes there is a brownish stripe down the centreof chestand
abdomenand occasionallythe underpartsarebrownish. The auditalbullae
are large.
All insular Malaysianspecimensthat'I have seen appearto belongto
the presentrace.
R. cphippillm like R. r. diardi, appearsto be undoubtedlyahouse-rat;
for though sometimestaken in open country it seemsto be so metwith
only in the neighbourhoodof buildings.
IV. Two New Rats.
I have found the following new subspeciesin the collectionof rats
belongingto the Zoological Museum at Buitenzorg.
1. Rattus rajahhidongissubsp. novo
? Mus rajah MILLER, Proc. Washington Acad. Sci. III. 1901,p. 12L
Colour as in R. rajah (THOS.) and R. pel/ax (MILLER): differs from R. ,similis
(ROB. & KLOSS) in having the inner sides of the limbs white continuedto thefeet.Skull
with rostrum broader and less tapering than in both the former, much more so thanin
R. similis.
•
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Above clay coloured, slightly ochraceous on the nape and sides and darkened
dorsallyby the tips of the numerous flat spines. Underparts, inner sides of the limbs
and the hindfeet white, sharply margined. Muzzle brownish and the eyes surrounded by
dark rings. Tail bicolored with' a pale tip. Mammae 2 - 2 = 8. Dorsal pelage
very spiny.
T y P e. Adult female (skin and skull) with slightly worn teeth. Collected on
Serasan Id, South Natoena Islands, off Western Borneo on 12th August 19113.No. 185.
Skull' measurements of the type: greatest length, 47; condylo-basilar;
length, 40; palatilar length, 20; combined palatal foramina, 6.9X 4.0; diastema, 13.8;
upper molar row (alveoli), 6.9; greatest breadth of nasals, 5.7; interorbital breadth, 7.4
zygomaticbreadth, 21.3 mm.
Be mar ks. I havehithertoconsideredRattussurifer (MILLER)to bethe
Malayanrepresentativeof R. rajah (THOS.) of Borneo.Mr. H. C. ROBINSON
hasrecently,however,examinedthe type seriesof the latterandfinds it to
be of the samespeciesas R. pellax (MILLER) of the Malay Peninsula. I)
Thetwosupe1'-formsinMalaysiaare,therefore,Rattussurifer andR. rajah.
The races of thesein Borneo, the Malay Peninsulaand Sumatraare
respectively:- 1. Rattus rajah rajah, R. r. pellax and R. r. similis.
2. Rattussurijer surifer, R. s. bandahara2) and R. s. raVllS. Rattus rajah
has not yet beentaken in Java and I cannot separateJavaneseexamples
of R. surifer3) from.the Sumatranform.
This nomenclature(without consideringIndo-Chineseforms)shows the
relationshipof the various racesinhabitingthelargelandmassesof Malaysia,
i. e. the southernhalf of the Malay Peninsula,'Suma~ra,Borneo and Java.
The two speciesare much alikein Malaysia; butgenerallyspeakingR. raja/l
is a brighteranimal,moretingedwith orange,withthebasesof thedorsalfur
andspinesgrey;while R. rajah isdullerwiththebaseofupperpelagebrownish:
its nasalsalso extendposteriorly beyond the frontopremaxillaysutures.
2. Rattusrattusbali subsp. novo
A field rat: the upper pelage composed of hair with grey basesand slender spines
with pale bases: long piles or bristles on the l'ump. Above grizzle of ochraceoustawny
and brownish black, below creamy white often with traces of a median grey stripe.
Forefeetbrown, hind feet white, broadly brown mesially.
Mammae3-3= 12..
Co - t y pes. Adult male and female (skins and skulls) from Laboean Amok
andKloengkoeng,Bali, collected 5 July and I May 1915.Nos. 99 and 100.
S pee i men sex ami n e d. The co-types, three more from Kloengkoeng and
two from Boeleling, Bali Island.
Sku 11 mea sur e men t s 0 f c 0 - t Y pes: greatest length 44.2,44; condylobasilar
length,39, 39; diastema, 12.1,12.0; upper molar row (alveoli), 8.1,8.0; combined palatal
foramina,7.8X 3.5, 8.2X 3.6; median nasal length, 16.0,15.8;breadthof combined nasals
5,0,5.4; zygomatic breadth, 21, 21 mm.
The skulls are robust with rather short broad rostrums, broad palatal foramina
andlarge bullae.
1) vide Ann. & Mag. Nat. Hist. (9) VII, 1921,p.p. 234-6.
2) Robinson, op. cit., p. 235.
3) Not hitherto recorded from the island unless perhaps as Musjerdoni.
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V. Rattusrattusrhionis.
.,;.
Mus rattus, hionisTHOMAS & WROUGHTON, Ann. 6{Mag. Nat. Hist
(8) III, 1909,p. 441. Bintang Id, Riouw Archipelago;Id.,Journ. Fed.Malay
StatesMus. IV, 1909,p. 123.
Mus sp. near rattus (partim)LYON, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXI, 1907,
p. 655 (BatamId); KLOSS,Journ. Straits Branch Royal Asiat. Soc. No. 50,
1908,p. 69.
The following specimensare in the ZoologicalMuseumatBuitenzorg:
d' Tandjong Pinang, Riouw Id, S. E. of Singapore
2 ~ ResidentieRiouw Onderhoorigheden,Mammae 10
d' Palembang,S. E. Sumatra
This form is very dark above, sometimesalmost black, and rather
dark grey below (neutralgrey). I cannot separatethe Pafembangexample
from the others: the type series camefrom Bintangandfrom itsneighbour,
BatamId. The two femalesfrom the "Dependencies"probably camefrom
Bintang. The record for Sumatrais the first.
~.... '
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UEBER MANTODEEN AUS NIEDERLAENDISCH-INDIEN
von
F. WERNER,
Professor an der Universitat Wien.
1m Naehfolgenden teile ieh die Ergebnisse meiner Bearbeitung des
Mantodeen-Materials mit, das ich vom Zoolog. Museum in Buitenzorg~ureh
Dr. KARNY zur Bearbeitung erhieit. Da es sieh meist um grosse und
auffallendeArten handelt, die naturgemass schon langere Zeit bekannt sind,
so war die Ausbeute an neuen Arten gering; immerhin waren aueh manche
'Ion den bereitsbekannten von Interesseund es bot sich mehrfach Gelegenheit
wm Vergleichen mit verwandten und oft verwechseiten Arten, wobei aueh
solche meiner eigenen Sammlung besehrieben wurden.
Sollte es meinem verehrten Freunde Dr. K.,.,RNY moglich sein, weitere
Sendungen von Bestimmungsmaterial, namentlich aucli von kleinereri, erst
in !etzterZeit von GIOLIO-Tos li.a. beschriebene Arten an mieh gelangen
Zll lassen, so wurde sieh wohl im Laufe der Zeit die Moglichkeit ergeben,
die Mantodeenfauna von Holl.-lndien zusammenhangend zu bearbeiten oder
wenigstenseinen Katalog davon zu geben. Vorlaufig sind unsere Kenntnisse
liber die Verbreitung der einzelnen Arten noch liberaus diirftig und
beschranken sich im Wesentlichen auf die grossen Sunda-Inseln, die
Molukken, Aru- und Kei-Inseln, ohne dass auen diese Kenntnisse sehr
eingehend genannt werden dlirften. Aus dem restlichen Gebiete kennen
wir zumeist nur einzelne Arten und auch diese nur von wenigen Inseln',
ebenso sind gewisse Familien der Mantodeen, deren Angeh'orige von
geringer Grosse sind oder sehr verborgen leben, wie die Amorphoseeliden,
vom grossten Teil des Arehipels liberhaupt noch nieht bekannt. Es ist
kein Zweifel, dass die Mantodeen des indomalayisehen Archipels Iloch auf
langere Jahre Material sowohl fUr systematisehe und zoogeographisehe,
namentlich aber aueh fUr ethologische Studien bieten werden und kann
ich den Bemerkungen HEBARDS in seiner jtingst ersehienenen Arbeit tiber
die Wichtigkeit von Beobachtungen an Ort und Stelle, also in der natlir-
lichen Umgebung, in jeder Beziehung beipfliehten.
Wien, den 6 April 1921.,.I





in: TEMMINCK, Verhandelingen,Orth. p. 81, Taf. 16, fig. 5-6 (1842)
(Mantis).
cf Idjen-PlateauilL-IV. 1920; c" Sesoeroeh,leg. Langenbach 1919;
d' Balik Papan, O. Borneo; ausserdemnoch2 d' 2 ~ohneFundortsangabe,
das eine ~ sehr dunkel braun. Ausserdemnoch von Mergui'bekannt.
Yon del' folgendenArt durch die kiirzeren(dickeren),innenmehroder
weniger grob granulierten (bei burmeisteri glatten) Vordercoxen, die
auch meist dunkel rotbraun (bei burmeisteriblass gelblich) geHirbtsind,
sowie durch das merklich kUrzere Pronotum leicht uriterscheidbar.Das
Exemplar aus Borneo hat ein etwas langeres und weniger hockeriges
Pronotum, doch stimmt es sonst mit den iibrigen volikommen iiberein.
T/jeopompaburmeisteri(HAAN).
in: TEMMINCK, Verhandelingen,Orth. p. 80, Taf. 16, fig. 3-4 (1842)
(Mantis). REHN, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXIII. Art. Xlli. 1909,p. 180.
HEBARD, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1920,p. 18.
2 ctct, das eine von Ceram;
Diese Art ist nunmehrvon del' MalayischenHalbinsel (REHN), Java
(DE HAAN), Borneo (WESTWOOD),Sumatra(REHN) und Cerambekannt;
auf letztererInsel lebt auch die 7;.Jz.savillei und Th. blanchardi.
Lange des Pronotums zur Breite wie' 10,3~6,4 (1,6: 1), bei servillel
d' 8,7:5,1 (1,7: 1); Lange del' Vordercoxen bei diesel'Art 7,8, bei bur-
meisteri9,3mm, also Verhaltnisbei beidenArten zur LangedesPronotums
wie 1,1: 1, doch Dicke bei servillei grosser.
Orthodera longicollis BRANCS.
BRANCSIK,Jahresh. Ver. Trencs.Com. XIX/XX. 1897,p.61,Taf.l, fig.6.
Ein mil' vorliegendes, schlecht erhaltenes <:;> ohne Fundortsangabe
stimmtam bestenmit diesel'aus NeuguineastammendenArt Uberein.Die
Dimensionen des Pronotums sind in den mil' vorliegendenSerienvon
.O. ministralis F. und longicollis recht schwankendund es ist nicht aus-
geschlossen,dass beide Arten in einanderiibergehen.
Iridopteryginae.
TropidomantisteneraST AL.
KIRBY, Cat. Orthopt. I. 1904,p. 227.
1 cf ohne Fundortsangabe.
Amelinae.
Oonypetapunctata(HAAN).
in: TEMMINCK, Verhand., Orth., p. 85, Taf. XVII, fig. 12-13 (1842).
3 cf cf ohne Fundortsangabe.
Ich muss REHN beistimmen,wennerdenFundort"Ceylon" fUrdieseArt




Rev. Mant. p. 37, Taf. XIII, fig. 9 (1889).
l,chstellezwei cf (Depok, 8. VIII. 1920und Buitenzorg,15.VIII. 1920)
hieher;sie stimmen mit der Abbildung im Allgemeinengut iiberein, nur
sind die Vordercoxen innen einfarbig hellgelbbraun, die Vorderfemora
ebenso,etwas dunkel gefleckt; die Tibien und Tarsen der Vorderbeine




Bijdr. Kenn. Orth. 1842,p. 78, Taf. 18, fig. 1 (Mantis).
GIOLIO-Tos, Mant. Esot., Gen. e spec. nuove, Firenze 1916,p. 35.
Die beiden vorliegenden cf cf (eines aus Borneo) geh6renzweifellos
dieserArt an. Sie sind in der Orosse ziemlich verschieden:Pron0tum
30-35, Elytren37,5-42 mm.
Ein ~ ohne Fundortsangabe(TotalHinge96 mm, Pronotum 48, Ely-
tren18 mm)ist zweifellosdas richtige Sl2 zu dieser Art. Es stimmtin allen
wesentlichenPunkten mit den cf cf .iiberein; nur sind die Flugorgane
starkverktirzt,die Elytren hellrotlichbraunmit schwarzbraunemCostalfeld,
die Hinterfliigelgelblichweiss (einfarbig). Dass dieses Sl2 zu heteroptera
gehbrt,scheint mir auch daraus her"'orzugehe~,dass ich es stets aus
Borneo mit sicheren heteroptera-cfzusammen erhaltenhabe. Ein Sl2 von
Kina Balu in meinerSammlungunterscheidetsich vom vorliegenden,mit
dem es sonst in jeder Beziehung tibereinstimmt,durch den deutlichen
feinengelblichen Aussenrand des dunklen Costalfeldesder Vorderfliigel,
sowie dadurch,dass das 2. bis 4. Abdominaltergiteinen grossen dunkel-
rotbraunenDreiecksfleckaufweisen, dessen Spitze bis zum Hinterrande
des vorhergehendenTergits reicht. Die Verbreiterungdes Abdomens bis
zum 6. Segment,die dunkelrotbraunenFlecke des Pronotums sind bei
beidenExemplarenin gleicher Weise vorhanden.
Bei dieserOelegenheitwill ich noch bernerken, dassWESTWOODund
OloLIo-Tos vollkommen richtig erkannthaben, dass das von DE HAAN
als ~ zu seinerMantis heteropteragestellteExemplar(Taf. 18,fig.2)nicht
zu dieser Art gehort und ich mochte auch die Aufstellung der Oattung
MythomantisOIOLIO-Tos fUr diesealsEuchomenaconfusavon WESTWOOD
abgetrennteArt billigen. Ich besitzebeide Oeschlechterdieser Art (d' aus
Ambon,'? aus Java); sie unterscheidensich in der FarbungundZeichnung
derHinterfliigelnicht von einander; das d" ist zart und schlank, ganzan
Euchomenellaerinnernd; die Hinterfliigel iiberragen nicht nur die Spitze
desAbdomens,sondernauch die Elytren betrachtlich,was alleinschondie
Aufstellungder Oattung Mythomr:wtis rechtfertigen wiirde. Schliesslich
mbchteich auch noch bemerken,dass die VorderfliigeI bei Mythomantis
if nichtso starkerzgIanzendbraun, sondern mehr hyalin sind, dass beim
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9 die Abdominaltergite glanzend blauschwarzebreite Binden am Hinter-
rande tragen, die die hintereHa!ftedieserTergite einnehmen,dass diese
selbst an den Seiten nach hinten in eine dreieckigeabgerundeteSpitze
auslaufenund dass schliesslichdie bis an die Abdomenspitzereichenden
Cerci dicke, runde, wie Maiskorner im Kolben aneinandergereihteOlieder
besitzen(nur das letzteist schlank und spindelformig).Bei E. lzeteroptera




OIOLIO-Tos, Mant. Esot., Oenere e specie l1uove,1915 p. 88.
HEBARD, Proc. Acad. Philadelphia1920,p. 42.
~ 9 ohne Fundortsangabe.
Hebardia n. g. Caliridinarum?
lch rechne eine kleine, sehr merkwiirdige Mantide hieher, die nicht ganz genau
in diese Gruppe, wie sie von GIGLIO-Tos umsehriebenwurde, hineinpasst,sonderndurch
die fein gezahneItenMittel- und Hintertibien an die Gruppe Fischeriinae-Mantinae erin-
nert. Jedenfalls fehIt das Oriibchen- zwischen dem 1. und 2. der vorderen ausseren
Femoraldornen, die aber, wie typiseh fiir die Caliridinae, lang abstehend und etwas
gekriimmt sind. Clypeus frontalis 4mal so breit wie hoch, fiinfeckig, Seitenrander seht
kurz, Vorderrander concav; Ocellen';n einem st}Jmpfwinkeligen Dreieek stehend, weit
hinter dem Vertex, der ganz.gerade verlauft, gelegen; Antennenbasis den Oeellen'naher
gelegen als den Seitenaugen. Prozone des Pronotums mit parallelenSeitenrandern,nach
vorn verschmatert, halb so lang wie die Metazone: diese vorn gleiehfalls zuerst ein
kleines Stiick parallelrandig, gegen die Mitte allmahlieh verschmalert und naeh hinten
wieder allmahlich verbreitert; eine Uingsfurche in derMedianlinie desganzen Pronotums.
Vorder- und Hinterfliigel vollkommen hyalin, stark gIanzend; auch das Costalfeld der
Vorderfliigel hyalin, mit ziemlieh parallelen Queradern; Flugorgane die Spitze des Ab-
domens iiberragend. Vordercoxen am Vorderrand mit seehs zarten, in weiten Abstanden
stehenden Dornen, am Hinterrand mit ·zahlreiehen feinen Dornen von etwas ungleicher
Grosse. Vorderfemora mit 4 Discoidaldornen, die in einem Bogen stehen, vom ersten
zum dritten an Grosse zunehrriend; aussere Femoraldornen 5, sehr lang und etwas ge-
bogen; innere Fd. 13 in continuierlicher Reihe, der 13. bedeutend langer als die vorher-
gehenden, von dem 14.,ganz apical steheiJden, durch einen weiten Zwischenraum ge-
trennt. Innere Tibialdornen lang, gegen den Enddorn an Lange zunehmend, 13 an der
Zahl; aussere 9, ebenfalls lang. Metatarsus fast doppelt so lang wie der Enddorn der
Tibie. Mittel- und Hintertibien beiderseits (oben und unten) fein gezahnelt; ieh glaube
aueh einen Dorn am Ende des basalen Drittels der Mitteltibien zu sehen, aber nur auf
der Iinken Seite deutlich.
H. pellucida11. sp.
Farbung hellgelb.
Lange 20 mm, Pronotum 6 X 2, Vorderfemora 6,5 mm.
Das einzige mir vorliegende Exemplar (d') stammt, wie die Type der neuen
Pseudomantis-Art von der Westkiiste von Sumatra (1915).
Wenn aueh iiber die genauere systematisehe Stellung dieser Mantide Zweifel
bestehen konnen, so ist sie doeh sieher Reprasentantin einer besonderen Gattung, die





KIRBY, Syn. Cat. Orth. I. 1904,p. 281.
DE HAAN, in: TEMMINCK, Verhand., Orth. p. 91(1842)und (palliata)
TaL 16,fig. 1-2.
Ein ~ von Borneo. Dieses ist eine von dengrossen,leichtkenntlichen
Artendes malayischenArchipels.
Deroplatyssiccifolium SAUSS.
WESTWOOD,Rev. Mant. p. 44, Taf. 9, fig. 11 (1889).
SAUSSURE,Mei. Orthopt. III. 1871,fig. 51 (0").
KIRBY, Cat. I. p. 281 (1904\.
lwei 0" aus Borneo, in schlechtemZustande.Die Trennung von D.
brunneriKIRBY, rhombica HAAN, siccifolium SAUSS.,(we1cheArten ich
durch die AbbiIdungen bei BRUNNER(brunneri), DE HAAN rhombicQ9),
SAUSSURE(0") und WESTWOOD (0") und nur dur ch die se festgelegt
wissenm6chte)ist in der Praxis ausserordentlichschwierig. Die mir aus
eigenerAnschauungbekanntenExemplareaus dieserOruppe geh6rennur
zumsiccifoliunz-und rhombica-Typus. D. angustatahatnachderAbbildung
von DE HAAN ein relativ sehr schmales Pronotum, das ausgesprochen
rhombischist und dessenvordere Seitendaher ganz geradeverlaufen;bei
D. siccifolium ist das Pronotum auch beim'o" sehr breit,. die beiden
Vorderseitensind nicht geradlinig,sondernstumpfwinkelig;beiD. rhombica
hat das Pronotum, das beim 0" kaum breiter ist als bei angustata,einen "
stumpfwinkeligvorspringendenZacken in der Mitte der Vorderseiten; bei
D. brunneri sind die Vorderseiten etwas wellig. ~(Die Bezeichnung
"Vorderseiten"bezieht sich auf die beiden vorderenSeitenoder Rander
der rhombischenErweiterung des Pronotums). OIGLIO-Tos halt D. sic-
cifolium fur das 0" von truncata OUER. Obwohl die Begrundung noch
aussteht,sprichtdoch wenigstensdas eine fur diese Annahme,dassbisher
anscheinendvon siccifolium nur 0"0", von truncata nur ~~bekanntsind.
DeroplatysrhombicaHAAN.
in: TEMMINCK, Verh., Orth. Taf. 17, fig. 2 (1842).
Es Iiegt nur ein schlechterhaltenes0" von BalikPapan,Borneovor, das
sichdurchdievornerwahntenMerkmaledesPronotumsgutvon D. siccifolium
unterscheidenlasst.OIGLIO~Tos ist der Ansicht, dass das0" (HAAN, fig. 1,
alsoangustataWESTW.)den Namen rhombicabeibehaltensollte und halt
angustatafur das 0" von horrifica WESTW., womit beide letztgenannten
ArtenindieSynonymiekommenwurden,wahrendfur rhombicaHAAN ~nach
dem Vorschlage von OIGLIO-Tos der Name Zobata OUER. eintreten
wurde.
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Mantinae.
Statilia nemoralisSAUSS.
OIGLIO-TbS, Mant. Esot. V, 1912,p. 8.
HEBARD,Proc. Acad. Philadelphia, 1920,p. 48.
1 ~ ohne fundortsangabe.
Der Unterschieddieser Art von maculataTHUNBO. (haani SAUSS.)ist
sehr gering und eigentlichnur durch die dunkle Querbinde des Proster-
nums gegeben.Das vorliegendeExemplarstimmtsonst vollig mit letzterer
Art iiberein.
Tenoderaaridifolia STOLL.
OIGLIO-ToS, Mant. Esot. V. 1912,p. 37.
MehrereExemplaredieser im Archipel weit verbreitetenund haufigen
Art, ohne fundortsangabe,nur ein ~ von SumatraW. K.
Tenoderaattenuata(STOLL) (-= fasciata OL.).
OIGLIO-ToS, Mant. Esot. V. 1912,p. 45 (fasciata).
HEBARD, Proc. Acad. Philadelphia.1920,p. 51.
Mehrere Exemplare dieser -haufigenmalayischenArt, doch nur.ein~
mitfundortsangabe: SumatraW. K.
Tenoderablanchardi OIGLIO••Tos . ..
OIOLIO-Tos, Mant. Esot. V. 1912,p. 46.
cf von Timor, ~ von Ceram.
" lch besitzediese Art ausservon Piroe, Ceram auchnoch von Ambon,
den Kei-Inseln und von Milne-Bai, Neuguinea.
Hierodula vitrea (STOLL).
OIGLIO-Tos, Mant. Esot. V. 1912,p. 83.
HEBARD, Proc. Acad. Philadelphia,1920,p. 55.
Es liegen Exemplare vor von: Buitenzorg(cf, 14. VIII. 1920),Sang-
kapoera,Bawean(2, 11. VIII. 1920),Edam,Batavia-Bai(2, II. 1919),Borneo
(cf, ~), sowie mehrereohne fundortsangabe..
Grosse und Farbung sind nicht unbetrachtlichenVerandeq1l1genunter-
worfen; das <;> von Sangkapoeraist 60, dasvon Edam70mmlang; ersteres
ist hellgelbbraun,fast ockergelb,letzteresschon grasgriin; ein dritteshat
meergriine, andere fahlgriine oder rotlichbrauneElytren; beidem d' aus
Buitenzorgist die hyaline Area discoidalisder Elytrenmeergriin,beiandern
rotlichbraun.Nach der Anzahl der vorliegendenExemplaremuss dieseine
der gemeinstenMantidender Sunda-Inselnsein.
Hierodula ovataSAUSS.
OIGLIO-TOS, Mant. Esot. V. 1912,p. 88.





Diese Art, die ich ebenfallsaus Ceram besitze(OIGLIO-TOS erwahnt
sie nul' aus Ambon und Timor) ist relativ seltengriiil gefarbt; auch die
vorliegendenbeiden Exemplare sind mehr grauviolett,die Elytren braun-
lichgelb,mit odeI' ohne Stich ins Rotliche. Metazonades Prothorax stark
gekielt,diesel'hinter del' supracoxalenErweiterung starkerverengt, als bei
H. vitrea..Coxaldornen7-8.
Hierodulabipapilla SERVo (=patellifera SERV.)
GIOLIO-TOS,Mant. Esot. V. p. 96. 1912.
HEBARD,Proc. Acad. Philadelphia,p. 58. 1920.
d' van Purmerend,Batavia-BaiII. 1919.
Das Exemplar ist von geringer Grosse (47 mm). Es gehort zu del'
'Ion OIOLIO-TOSals bipapilla SERVobeschriebenenform; doch habe ich
bereits(Verh. zoo!. bot. Oes. Wien, 1916,p. 272)daraufhingewiesen,dass
zwischenbipapilla und patelliferaeinespezifischeTrennungundurchfiihrbar
its und HEBARD ist zu demselbenErgebnis gekommen.
Rhomboderalaticollis BURM.
OIOLIO-Tos, Mant. Esot. V. 1912.p. 100.
1 r:J von Balik Papan, O. Borneo.
Diesesist eine del' grosstenHierouulen, obwohl das vorliegen.de,sehr
stattlicheExemplar(82 mm) noch bei weitemnichtdasgrosstebekannteist.
Rhomboderaflava (DE HAAN). ,,",
OIOLIO-Tos, Mant. Esot. V. 1912. p. 101.
~ van Buitenzorg,1915.
Nach del' farbung de•. femoraldornen ware dieses Exemplar nicht
bestimmbargewesen. Das fehlen des dunk1enflecks an del' Spitze des
Trochanterdes erstenBeinpaares,die breiterenElytren und die geringere
Grossereichenzur Unterscheidingvollkommenaus..
Rhomboderajuvana OIGLIO-TOS.
OIOLIO-Tos, Mant. Esot. V. 1912.p. 103.
d' van Buitenzorg,VII. 1920; d' und ~ohne fundort.
d' schondunkelgriin,60-75 mm lang. Bei dem ~ ist das Stigmadel'
Elytrennicht schwarzgerandert.
Rhomboderabasalis(DE HAAN).
GIOLIO-Tos, Mant. Esot. V. 1912.p. 104.
rf van Balik Papan, O. Borneo.
Pronotumockergelb,Hinterrandschwarz; Elytrengoldbraun,starkgHin-
zend.Diese Art scheintmil' von Rh. javana einer-,valida anderseitsnul'
graduellverschieden;die form des Pronotumsistin diesel'Oruppegrossen
Schwankungenunterworfen;die Zahl del' Aeste des 1~Astes dervorderen
Ulnaraderdel' Elytren ist von geringemsystematischenWerte. Rh. deflexa
SAUSS.ist eine ebensoguteoderebensoschlechteArt wie dievorerwahnten.
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Dass sich auch OiOLIO- Tos iiber die Zugehorigkeit seiner Arten nicht ganz
im Klaren ist, ersieht man daraus, dass er die figur 4 auf Taf. V van
WESTWOOD, die eine sichere Rh..javanaO. T. vorstellt, ill die Synonymie
van Rh. basalis DE HAAN stellt, und ebenso die fig. 5 derselben Tafel,
die eine Rh. deflexaSAUSS. erkennen Hisst, auch wieder als Rh. basalis
DE HAAN ansieht. Beide figuren entsprechen ziemlich genau denen bei
SAUSSURE, Me!. Orth. Taf. VIII. fig. 7, 6, VII, fig, 58. KIRBY bezieht die
beiden WESTWoODschen Abbildungen auf validaBURM. Auch HEBARD
(Proc. Acad. Philadelphia, 1920, p. 68) bezweifelt die Verschiedenheit van
Rh.valida van basalis.
ParhierodulasternostictaWOOD-MASON.
OIOLIO- TOs, Mant. Esot. V. 1912.p, 114.
~ N. Neuguinea Aug. 1911 (H. Ojellerup); ~ N. Neuguinea 25. X. 191'5.
Zwei sehr starke Exemplare diesel' Ieicht kenntlichen Art. Auch eine
kleine Larve van Neuguinea ist als zu diesel' Art gehOrig erkennbar.
EphierodulaheteroptcraWERNER.
OIOLIO-TOs, Mant. Esot. V. 1912. p. 64.
WERNER, Verh. zoo!. bot. Oes. Wien, 1916, p. 262.
d' und ~ van Balik Papan, b. Borneo.
Die beiden Exemplare stimmen in Farbung und allen iibrigen Merk-
malen gut mit den Beschreibungen iiberein.
Dimensionen: d' 65 mm, pro-;';otum22," Elytra 51 mm.
~ 68 ". " 25 " 54 "
Archimantinae.
Pseudomantisondaican. sp.
d' Sumatra W. K. i915.
Diese Art stimmt in den meistenMerkmalenvollkommenmit P. albofimlJriata
STAL, von welcher mir ein d' von N. S. Wales in meinerSammlurtgzum Vergleich
vorliegt, fiberein,unterscheidetsich abervor alIemin der Form desClypeusfrontalis,
welcher nur wenig breiter als hoch und zweikielig ist; basalwartsendigtjederder
beidenparalIelenKiele in einenkleinen,sehrdeutlichenTuberkel.Auch ist dasCostal-
feld cler VorderflUgelan der Basis breiter und entbehrtder weissenRandlinie\lnd
ebensoentbehrendie Vorderfemoraan der InnenseitedesschwarzenFlecks. Von der
diesenFleck gleichfallsnichtaufweisendenP. harlmeyeriWERN.(FaunaS.W. Australien
Bd. IV. Lief, 3, 1912,p. 51) unterscheidetsich vorliegendeArt durchdasvordemSulcus
transversusvollkommenglattePronotumund dennicht so hohen Stirnschild.
Ich mochtebei dieserOelegenheitbemerken,dassdas mir vorliegendeExemplar
von P. albofimbriataganz deutlich zwischenAuge und Antennenbasiseinenkleinen
Tuberkelaufweist,der nach OIGLIO-Tos flir die madagassischeOattungTarachomantis
BRANCS.charakteristischis!.
Die Oattung Pseudomantiswar bisher nur durch.drei australischeArten,von
denen eine auch in Tasmanienvorkommt,sowieeinesUd-afrikanischcArt vertreten,
derenZugehorigkeitzur Oattungetwaszweifelhaft schien. Die Auffindungd,erSunda-
Art verbindetbeide Fundorte.Die Verbreitungder Gattungerinnertalso an die yon
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TheiJpompa(s. 1.) und es ist wahrscheinlich, dass einmal die afrikanischeund malayische
Art als besondereGattungen abgetrennt werden miissen.
P. sondaica ist genau so gross wie albofimbriata; die Antennen stehen viel naher
amAUKewie bei dieser Art, die Vordercoxen habennur distalwarts einige Zahnchen. An
den vord~ren Femora zahle ich aussen 4 (schwarzspitzig), discoidal 4 (von der Basis
apicalwartsvbm 1.zum 3. stark an Lange zunehmend, I. und 3. schwarz), innen 14 (die
langstenschwarz) Dornen. Elytr-en hyalin, Area costalis giiin, opak; Hinterfliigel hyalin;
beide am Vorderrande an der Spitze braunlich, mit gelben Adem. Das vorliegende




OIGLIO-TOS, Mant. Esot. VIII. 1915 p. 5.
4 n, aile ohne Fundortsangabe.
Es scheint mir ausser Zweifel, das REHNs Citharomantis (Bull. Amer.
Mus. Nat. Hist. Vol. XXVI. Art. XIII. 1909 p. 184) mit Acromantis sehr
nahe verwandt ist, mit der er sie gar nicht vergleicht. Diese Oattung
verhalt sich zu Acromantis so wie Idolomorpha zu Empusa, muss also
trotz der fehlenden Uippchen der Mittel- und Hinterbeine zu den Acroman-
tinaegestellt werden. Die Beschreibungen der Acrotnantis-Artenbei OIGLIO-
Tos sind vollkommen ungeniigend und es ist erheiternd zu lesen, einer
wie scharfen Kritik OIGLIO- Tos - der die Diagnosen von mir, KARNY
und anderen so oft als ungentigend stiltmatisiert,.obwohl er aile die betref-
fendenArten wiederzuerkennen im Stande ist - von Se'ite HEBARos selbst
unterzogen'wird,was namentlich bei den Acromantinae(p. 70)nachdrticklichst
und mit vollem Recht geschieht.
Hymenopodinae.
Odontomantisjavana (SAUSS).
KIRBY, Cat. Orthopt. I. 1904 p. 223.
Ein sehr schlecht erhaltenes '2 ohne Fundortsangabe.
HymeiwpuscoronatusOL.
KIRBY, Syn. Cat. Orth. I. 1904 p. 294.
4 ~~ und 1 ~ Larve; von den ersteren 2 aus N. Borneo (Grenzexped.
1912,leg. Mohari),
Die Art ist im malayischenArchipel we it verbreitet, wenngleich nirgends
hiiufig. Die Lange der 4 ~¥schwankt zwischen 40 und 50 mm.
Creoboterurbana FABR.
SAUSSURE, Me!. Orthop. 1870 p. 292.
Mehrere Exemplare, doch nur 1 cf aile ohne Fundort, mit Ausnahme
einesmit Tjibodas bezeichneten ¥.
CreobotersumatranaDE HAAN.
DE HAAN, Bijdrag. 1842, p. 89. Taf. XViI.,. fig. 15.
4
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KIRBY, I. c. p. 291 (sumatrana& brullneri). OIGLIO-TOS, I. c. p. 159.
1 schlechterhaltenes0' von Tjisalak, Nov. 1899.
TheopropuselegansWESTWOOD.
KIRBY, Syn. Cat. Orthopt. I. 1904p. 293.
OIGLIO-ToS, Note al Catalogo dei Mantidi di KIRBY. firenze 1917
p. 159.
3 ~, einesvon Borneo, eines von Pengalengan,W. Java, 19. II. 1920.
Diese Art, mit der nach OIGLIO-Tos Th. praecontatrixSAUSS.und
Creoboter cattulus WESTW. als r:f zusammengehoren,ist auf den grossen
Sunda-Inseln verbreitet,wenn auch nicht haufig; ich besitzesie sowohl
von Java und Borneo, wie auch von Sumatra;das0'muss sehrseltensein,I \
da in meinemganzenMaterial ken einzigessichbefindet. Die S2S2 variieren




KIRBY, Cat. Orth. I. p. 285'(1904).
Diese machtige und iiberausseltsameMantide scheint in der Umge-
bung von Buitenzorg nicht eben seltenzu sein, da nicht weniger als 6
Exemplare(6, ~ u. 3 Larven)v;n dort vc1tIieget).Da siebereitsvon SER-
VILLE ganz gut abgebildet wurde, so ist sie leicht wieder zu erkennen.
Allerdings sind die Cerci von SERVILLE nicht richtig abgebildet: es ist
bei allen mir vorliegendenExemplarendasEndgliedwinkeligausgeschnitten.
Ich mochte aber darauf aufmerksammachen,dass neben ihr die bei
. flikhtiger Betrachtungsehr ahnlicheParatoxoderacornicollisWOOD-MASON
bei Buitenzorg vorkommt, wie aus ExemplarenmeinerSammlung(Call.
ROLLE). hervorgeht. Diese unterscheidetsich aber bei genauererBetrach-
tung sofort durch die gerade(nicht im Bogen) verlaufendeMetazonedes
Pronotums (und iiberhauptdes Prothorax),auf deren medianenUingskiel
drei grosse seitlich zusammengedriickte,dreieckige Dornen sitzen, der
erste am Ende des ersten Drittels der Metazoneund der am Ende der
Metazone nach vorne gerichtet, der in der Mitte zwischen beidenge-
legene gerade und aufwarts stehend; bei denticulataist der Mediankiel
mit kleinen Kornchen oder Zahnchen besetzt, die manchmal an der
Stelle, wo P. corniculata den ersten Dorn besitzt,vergrossert,stachel-
ahnlich,aberunregelmassigangeordnetin kleinenOruppenbeisammenstehen.
Die Cerci sind bei P. corniculatakurz, nach hinten starkverbreitertund
abgerundet,bei T. derdiculatalanggestreckt,bandfOrmigundamEndeinzwei
dreieckigeSpitzenausgezogen(von hell gelbbraunerfarbiing). Die grossen
Lappen am Hinterrandedes 4. und 5. Abdominalfergitssind bei P. corni-
culata ziemJichganzrandigoder schwach gewellt am Rande, bei. T. denti-
culatu aber mehr oder weniger ausgezacktoder ausgefranst.Schliesslich,.
4
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sind auch die Lappen der Mittel- und Hinterfemora stark zackigam·
Rande und ebensowie die des Abdomens einfarbig'braun, wahrend sie,
bei T. denticulataam Rande gerundet und hell und du.nkelgebandert
sind, ebenso wie auch die Abdominallappenzweifarbig sind. Schliesslich
scheinenmir auch die Flugorgane bei P. corniculatakiirzer zu sein und
den Hinterrand des 3. Abdominalsegmentesnicht zu iiberragen,was bei
allen Exemplarender haufigeren javanischen Art wenigstens urn etwas
der Fall ist. Geniculardornensind bei Toxodera drei, bei Paratoxodera
abernur zwei an den Mittel-und Hintertibienvorhanden,
Es solltemich freuen,wenn ich durch den Hinweis auf P. cornicollis
die Aufmerksamkeitder urn Buitenzorg sammelndenEntomologen auf
dieseshachstmerkwiirdige Insekt gelenkthatteund bald von der Wieder-
auffindungdiesesbisher anscheinendin Sammlungenrecht seltenenTieres
horenwiirde.
T. denticulataist wohl eine der grasstenbekanntenMantodeen; das
grosste Exemplar meiner Sammlung(~) ist iiber 16em lang. Ausser der
von REHN beschriebenenToxodcra pluto lebt auf Sumatra noch eine
zweite,noch imbeschriebeneArt, von der ich ein cf aus der Coli. ROLLE
besitze.Sie ist durch das in derMe!azonestarkgebogene,aufClemMedian-
kiel dicht gezahneltePronotum, die ungeflecktenVorderfiiigel mit dunkel-
braunemCostalfeld, die schwacherenund einfarbighellbraunenFortsatze
der hinterenAbdominaltergite,die viH weniger.starkgelappten,nichtdunkel
gebandertenLappen der Mittel- und HinterbeinelvordereLappen dunkel-,
hinterehell-hohbraun) und schliesslichdurch weit geringere Grosse von
T. denticulataunterscheidbar.
